







In this paper, we will study on the effects of the organizational hierarchy and motivational structure
on the performance of the丘rm. The separation between ownership and control of the点rm will make
a room for managers and employees to have a variety of goals and motivations… SO, Maximization of
profit has not been a dominant goal for them. The extension of the scale of the丘rm, at the same time,
will give rise to the scale economy and the market power to the丘rm. With the extension, the tendency
of the diversi丘cation of goals and motivation will be strengthen. It will make the丘rm more inefficient,
and the importance of the ICT will be heightened to cope with those kinds of inefficiency. What kind
of combination between information processing process and authority distribution of decision-making



















































過半数持 ち株支配 5 2
個人所有 6 4
管財人の手中にあるもの 1 極めて少 し
計 100 100



























会社 数 に対 す る割 合 富 に対 す る割合
経営 者支 配 84.5 58
法律 的支 配 4 3
少数 持 ち株支 配 9 ll
過半 数持 ち株 支配 2▼5 1
































































Nl,NW S/TA NI/TA NIS LTD
所 有 支 配 12.8 180…1 7…65 5.SO 15.5
経 営 支 配 7▼3 159▼3 6.09 5.29 16.3
ただし、各値は、 12年間、 36杜の平均偶であるO各記号の意味は次のとおりであるo

































































関数を使っている。即ち、 W-(TR+S)-(TC-R)、ただし、 TR-総収入、 S-消費者余剰、 TC=




A(AC)a- 〔0,5 … AP+ (k-1)AC,〕AQ(3)
これを(2)式と同様に変形すれば次式となる。
△(AC)/AC-〔0.5・k蝣(AP/P,)+ <k-1)〕 I (AP/P,)蝣(Q,/Q2)
o;
この式が、すでに市場支配力が存在しているときの惇生評価の式である=　これから前式と同様に




























































































































































































































































































































































































































さらに、 (22)式を、 α、 n、 Sに関して全微分して、ゼロとおき,その式から、 ds-0、と仮定し
たときの効果をみると次式となる。



























































































































8) Galbraith (1967)、邦訳201頁、及びGalbraith (1967)、邦訳14貫o
Baumol (1959).
10>　McGuire … Chitj - Elbing (1962).
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